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Notes on Contributors
Christine de Larroche-Kodama is senior associate professor of French 
literature at ICU. Her dissertation, submitted to Paris University VII and 
published in France, on Kajii Motojiro was awarded the Shibusawa-Clau-
del prize, and re-published in pocket book edition. Her interests have now 
shifted to the narrative metaphor in fairy tales and teaching stories, which 
led to the study of the Sayings of the Desert Fathers. 【Selected Publica-
tions】 Kim Sok Pom, La Mort du Corbeau (translation and commentary), 
2000, L’Harmattan; Kajii Motojiro, Le Citron (translation), 1997, Editions 
Picquier.
Jeremiah L. Alberg is Professor of Philosophy at ICU. 【Selected Publica-
tions】 Beneath the Veil of the Strange Verses: Reading Scandalous Texts (Studies in 
Violence, Mimesis and Culture) (East Lansing, Michigan: Michigan State Uni-
versity Press, 2013); 「ルソーのスキャンダル」 『哲學』 第 63 号 （2012 年 )， 
pp.61-79; A Reinterpretation of Rousseau: A Religious System (NY: Palgrave, 
2007); “Preventing Fanaticism Through Transcendental Violence: The Sec-
ond Part of the ‘Profession of Faith of the Savoyard Vicar,’” in Rousseau and 
l’Infâme (NY: Rodopi, 2009).
岩切 正一郎（Iwakiri, Shoichiro） 本学教授 （フランス文学）．【主要業
績】 « Le singulier dans le régulier : Quand des mots français s’introduisent 
dans le tanka. Le cas de Tsukamoto Kunio », in Modernité, Presses 
Universitaires de Bordeaux, no 37, 2014, pp. 265-273; « Autoportrait du 
poème en prose », in L’année Baudelaire 13/14 (Honoré Champion, 2011), 
pp. 181-193 ; 『さなぎとイマーゴ』 （書肆心水，2006 年）．
Thomas C. Römer (born in 1955), Swiss and German citizen, teaches 
Hebrew Bible at Faculty of Theology and Sciences of Religions in the 
University of Lausanne since 1993, and is Professor at the College de 
France (chair “The Bible and its contexts”) since 2007. He is Extraordinary 
405
Professor at the University of Pretoria (South Africa) and will receive a 
Doctorate honoris causa from the University of Tel Aviv in 2015. 【Selected 
Publications】 L’invention de Dieu (Les livres du nouveau monde; Paris : 
Seuil, 2014); with Walter Dietrich, et al., Die Entstehung des Alten Testaments 
(Theologische Wissenschaft 1; Stuttgart: Kohlhammer, 2014).
Gordon Graham is Gordon Graham (MA St Andrews; PhD Durham) 
is Henry Luce III Professor of Philosophy and the Arts at Princeton 
Theological seminary, where he also directs the Center for the Study of 
Scottish Philosophy. He has published extensively on a wide range of 
topics. Most recently he is the author of Wittgenstein and Natural Religion 
(2014) and the editor of Scottish Philosophy in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries (2015), both published by Oxford University Press.
古家 弘幸（Furuya, Hiroyuki） 徳島文理大学総合政策学部准教授 （経
済学史／経済史）・専門職大学院総合政策研究科准教授．イギリス社会・
経済思想史専攻．Ph.D. (History, The University of Edinburgh). 【主要業
績】 「オークニー諸島の野蛮と啓蒙──改良と抵抗のはざまで──」 田中
秀夫 （編著） 『野蛮と啓蒙──経済思想史からの接近──』 （京都大学学術
出版会，2014 年） pp.219-254; “Working the Peripheral into the Picture: 
The Case of Thomas Hepburn in Eighteenth-Century Orkney,” The Euro-
pean Journal of the History of Economic Thought, 18 (5) (Routledge, December 
2011), pp.697-714; “Beauty as Independence: Stoic Philosophy and Adam 
Smith,” The Kyoto Economic Review, 80 (1) (Kyoto University Press, June 
2011), pp.70-102; “A Language of Taste in the Moral Philosophy of Adam 
Smith,” The Kyoto Economic Review, 79 (1) (Kyoto University Press, June 
2010), pp.40-65.
村上 陽一郎（Murakami, Yoichiro P.） 東洋英和女学院学事顧問，東京大
学名誉教授，本学名誉教授 （科学史，科学哲学，科学・技術社会論）．【主
要業績】 『奇跡を考える──科学と宗教──』 （講談社学術文庫，2014 年）; 
『安全学の現在』 （青土社，2003 年）; 『生命を語る視座──先端医療が問い
かけること──』 （NTT 出版，2002 年）; 『近代科学と聖俗革命』 （新曜社，
2002 年）; 『西欧近代科学──その自然観の歴史と構造──』 （新曜社，2002
年）; 『生と死への眼差し』 （青土社，2000 年）; 『安全学』 （青土社，1998 年）; 
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『文明のなかの科学』 （青土社，1994 年）; 『科学者とは何か』 （新曜社，1994
年）．
川島 重成（Kawashima, Shigenari） 本学名誉教授 （西洋古典学）．【主要
業績】 A New Interpretation of Sophocles’ Oedipus Tyrannus: In the Light and 
Darkness of Apollo, Naoko Yamagata trans. (The Edwin Mellen Press, 2014); 
『「イーリアス」ギリシア英雄叙事詩の世界』 （岩波人文書セレクション） 
（岩波書店，2014 年）; 『ロマ書講義』 （教文館，2010 年）; 『アポロンの光
と闇のもとに──ギリシア悲劇 「オイディプス王」 解釈──』 （三陸書房，
2004 年）; 『イエスの七つの譬え──開かれた地平』 （三陸書房，2000 年）; 
『ギリシア悲劇──神々と人間、愛と死──』 （講談社学術文庫，1999 年）．
魯 恩碩（Ro, Johannes Unsok） 本学上級准教授 （旧約聖書学／神学）．
【主要業績】 Editor/Co-author, From Judah to Judea: Socio-economic Struc-
tures and Processes in the Persian Period (Hebrew Bible Monographs 43, 
2012); “Socio-Economic Context of Post-Exilic Community and Literacy” 
(Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 120, 2008); Die sogenannte 
‘Armenfrömmigkeit’ im nachexilischen Israel (Beihefte zur Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft 322, 2002).
矢嶋 直規（Yajima, Naoki） 本学教授 （哲学）．【主要業績】 「ヒュームに
おける自由と必然」 『人文科学研究 （キリスト教と文化）』 第 44 号 （2013
年）; 『ヒュームの一般的観点──人間に固有の自然と道徳』 （勁草書房，
2012 年）; 「ヒュームのシンパシー論：人間的自然としての」 『人文科学研究 
（キリスト教と文化）』 第 41 号 （2010 年）; 「ヒューム 「外的物体論」 の道徳
哲学的意義」 『倫理学年報』 第 58 集 （2009 年）．
Christopher E. J. Simons is Senior Associate Professor of Literary Studies 
at ICU, specializing in Shakespeare, Romanticism, and contemporary Brit-
ish and Irish poetry. 【Selected Publications】 One More Civil Gesture (poetry) 
(Isobar Press, 2015); ‘Itinerant Wordsworth’ in The Oxford Handbook of Wil-
liam Wordsworth (Oxford: OUP, 2014); ‘Wordsworth in Geste: Dissolving 
the Ecclesiastical Sketches,’ in Grasmere, 2013 (Penrith, Cumbria: Humanities-
Ebooks, 2013).
Samantha Landau is Lecturer of American Literature and Culture at 
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Showa Women’s University. Her PhD was conferred by International 
Christian University in June, 2014. Her field of research is comparative 
literature; her current interests concern the phenomenon of the uncanny 
house, women writers of prose and poetry, and New England authors. 
【Selected Publications】 “The Desire for Sisterhood: Shirley Jackson’s 
Heroines and the Complexity of Female Companionship” in Gender and 
Sexuality, No.9 (2014), pp.256-271; “Uncanny Houses, Sinister Homes: A 
Study of the Motif of the House in Gothic Literature” in ICU Comparative 




おける共和主義の展開」 『公共研究』 第 10 巻第 1 号，千葉大学公共学会，
2014 年，pp.131-79; （共著） 鴨下重彦・木畑洋一・池田信雄・川中子信勝 
（編） 『矢内原忠雄』 （東京大学出版会，2011 年） pp.236-55; 「見神と自然を
めぐる思索と交錯──綱島梁川と内村鑑三」 『宗教研究』 第 85 巻第 1 輯，
日本宗教学会，2011 年，pp.125-49．




究 （キリスト教と文化）』 第 45 号 （2014 年） pp.(1)-(99); （共著） 「乾山焼
──陶片資料とその工房──」 『人文科学研究 （キリスト教と文化）』 第 44
号 （2013 年） pp.(1)-(110); Co-author, Kamisaka Sekka: Dawn of Modern Japa-
nese Design (Art Gallery of New South Wales, 2012）; Co-author, 『東アジア
の言語・文化・芸術』 （関西大学 「日中関係と東アジア」 講演録 第三輯） 
（丸善，2011）; Mingei: Japanese Folk Art, Working Papers in Japan Studies 9 
(International Christian University, 2007).




究 （キリスト教と文化）』 第 45 号 （2014 年） pp.(1)-(99); （共著） 「乾山焼
──陶片資料とその工房──」 『人文科学研究 （キリスト教と文化）』 第 44
号 （2013 年） pp.(1)-(110); Contributor, Nihon-shi Bunken Jiten (Kobundo, 
2003); “Yoseki to Iseki ni okeru Kenzan Yaki,” Hikage-cho III (Toritsu Gakko 
Iseki Chosakai, 2000); Kenzan yaki nyumon (Yuzankaku, 1999).
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キリスト教と文化研究所活動報告
A Report on the Activities of
the Institute for the Study of Christianity and Culture:
 April 2014 through March 2015
1. 開所 50 周年記念連続講演 「人文学の未来」
(Open Lecture Series Commemorating the 50th Anniversary 
of the Institute “Humanities: The Next Fifty Years”)
June 13 「現代社会における人文学の可能性」 村上陽一郎 名誉教
授 （東京大学／ ICU・科学史／科学哲学／科学・技術社会論）．
司会：大西直樹 教授 （アメリカ文学）．
2. 科学史フォーラム (History of Science Open Forum)
September 18 “Galen and Early Christians on the Role of the Divine in 
the Causation and Treatment of Health and Disease,” Alexander 
von Humboldt Professor Philip J. van der Eijk, Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, Classics / History of Science; Commentator: 
Professor Masahiro Imai, Hirosaki University, Classics / History 
of Science. Presider: Senior Associate Professor Yoshinori Sano, 
Classics.
3. 特別公開講演 (Special Open Lecture)
May 9  “Dark God: Cruelty and Violence in the Old Testament,” 
Professor Thomas C. Römer, Collège de France / Université de 
Lausanne, OT Studies. Presider: Senior Associate Professor Jo-
hannes Unsok Ro, OT Studies.
October 4 「「戦さは男の仕事」？── 『イリアス』 第 6 歌における
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ヘクトル像再考──」 川島重成 名誉教授 （西洋古典学）．司会：
佐野好則 上級准教授 （西洋古典学）．ペディラヴィウム会共催．
January 7 “Royal Figure or Servant of the Temple? The High Priest 
after the Exile,” Associate Professor Christophe Nihan, Univer-
sité de Lausanne, OT Studies / History of Ancient Israel. Presid-
er: Senior Associate Professor Johannes Unsok Ro, OT Studies. 
January 8 “The Priestly Writing, Its Origin and Significance,” Asso-
ciate Professor Christophe Nihan, Université de Lausanne, OT 
Studies / History of Ancient Israel. Presider: Senior Associate 
Professor Johannes Unsok Ro, OT Studies. Co-sponsored by the 
course “Biblical Studies I.”
January 26 “David Hume, Thomas Reid and Moral Realism,” Pro-
fessor Gordon Graham, Henry Luce III Professor of Philosophy 
and the Arts, Princeton Theological Seminary, Ethics / Philoso-
phy of Religion. Presider: Senior Associate Professor Naoki Ya-
jima, Philosophy.
February 4 “From Convert to Cradle: Exploring Generations of 
Lived Conservative Evangelicalism,” Associate Professor / Re-
search Fellow Susan B. Ridgely, University of Wisconsin-Osh-
kosh / ICU Institute for the Study of Christianity and Culture, 
American Religious History / Cultural Anthropology. Presider: 
Professor Jeremiah L. Alberg, Philosophy.
March 20 “Humans and Humanity: Science and Values Today,” 
Professor William B. Drees, Tilburg University, Philosophy of 
Humanities. Sponsored by JICUF (Japan ICU Foundation).
4. 学会・研究会共催 (Cosponsored Academic Conference) 
June 28 「飲食文化研究会」 第三回例会．ICUアジア文化研究所 
共催．




  「菩薩戒における肉食禁止と日本の草木成仏説」 石井公
成 教授（駒澤大学仏教学部）．司会：小島康敬 教授（日本思 
想史）．
  「いのちと出会うホスピスケア」 細井順 医学博士 
（ヴォーリズ記念病院 ホスピス希望館）．司会：古藤友子 教授 
（中国哲学）．
December 13 「飲食文化研究会」 第四回例会．ICUアジア文化研究所 
共催．
  「『金瓶梅』 と飲食空間のしつらえ──テキストと挿絵か
ら──」 高井たかね 助教 （京都大学人文科学研究所）．司会：
小島康敬 教授 （日本思想史）．
  「昭和期正食 （マクロビ） 運動における童話」 黒田純一郎 
氏 （東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）．司会：古藤友
子 教授 （中国哲学）．
  「小説における食の描写──志賀直哉と谷崎潤一郎──」 
大岡玲 教授 （東京経済大学経営学部・作家）．司会：古藤友子 
教授 （中国哲学）．
March 28 「飲食文化研究会」 第三回．ICUアジア文化研究所共催．
  「米と日本人──神道思想史の視点から──」 齋藤公太 
氏 （東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程）．司会：古
藤友子 教授 （中国哲学）．
  「入植者たちの生活世界── 『主婦之友』 満州版の食情報
を中心に──」 大岡響子 準研究員 （東京大学大学院総合文化研
究科博士後期課程・ICUアジア文化研究所）．司会：小島康敬 
教授 （日本思想史）．
  「ナチスのキッチン──飲食文化の近未来を考える──」 
藤原辰史 准教授 （京都大学人文科学研究所）．司会：古藤友子 
教授 （中国哲学）．
5. 刊行物 (Institute Publication)
Humanities: Christianity and Culture, 46 (March 31, 2015).
411
